





A Study on Organizational Fund Flow Modeling
by Sine-Wave Periodic Motion










This study discusses the possibility of describing the operational activities of business organizations by a
model of fund flows involved in such activities.  Assumed in this study are organizational diverse activities
such as resource management, financial management, research & development, production, and sales
activities derived from the basic movements of R&D investments and investment recovery.
Flow families were obtained by differential and integral operations with respect to time, using the sine-
wave periodic motion of flows of investment and investment recovery as rotational vector and complex
number. The applicability of the obtained flows of organizational diverse activities seen in their profit and
loss statements was examined for verification.
Comparison of the calculation results of the flow model with the financial data in the profit and loss
statements of 6 firms in the electric industry verified a similarity between them.
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一般に　固有速度ω≡√ (k/m) [rad/sec] が定義
される(16)から、周期運動の速度を、研究開発を
バネkに、人数を質量ｍに対応させ、組織速度ωf


























































































(1 - a) 組織の基本運動；
研究開発投資と回収からなる正弦波運動
(2 - a) 派生のメカニズム；
フローの量、速さ、位相といった時間に
関する差異性
(3 - a) 派生する組織活動；
　　　資源管理、財務、研究開発、生産、販売
　これらに対応するモデル構成を示す。
(1 - b) 組織の基本運動；
　　　正弦波運動
（回転ベクトル表示、複素数表示）
(2 - b) 派生のメカニズム；
フローの時間に関する微積分演算
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Xe jω t dt ）dt＝(1/ω 2) Xe j (ω t－ π) 、積分定数 c














上高(X/ω 2) ＞ 売上高総利益(X/ω) ＞営業利益X










































特別利益(－ π) → 営業外収益(－ π/2) → 投資(



























　( i ) フローの大きさ (振幅 X )
　( ii ) フローの速さ (組織速度 ω)
　(iii) フローの位相 (位相±0、±π/2、±π )
　本分析では、これらの３項目について、以下の
ように扱うこととする。すなわち、





























兆 7410億円（日立 95年）から１兆 710億円
（SONY85年）と 3.5倍程度の範囲であり、組織
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